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我々は最近，比較的低温で成長速度を極めて抑判するととによって，有機溶媒から大きさが 20脚 2 以上，
厚さが 1l1li程度のステアリン酸単結品の育成lζ成功した。剖溶媒はベンゼン，守一ヘキサンである。また，











































? ??， ? ?、 (b) 
Fig. 1.Growth spiral steps observed on the asでgrownsurfaces of stearic acid 
single crystal. 















Fig. 2. Growth spiralloops originating from two dislocations of opposite sense. 
(c) 
Fig. 2には，成長らせんが閉じたループを形づくっている例をいくつか示す。乙の2つの成長バタ ーンは，




Fig. 3. Formation process of the growth spirals from screw dislocations. 
(a) a growth spiral from single dislocation 











が，いずれにしても中心以外のステ yプは閉じている。それが， Fig， 3(b)lζ示されている。乙のようにし
て， Fi g. 1. 2が説明されるが，各々をもう少し詳しくみて，成長ノマターンの挙動を観察してみる。Flg.
(b)は，一本の転位から成長した成長らせんが，他のらせんステ yプlC吸収されている。 Fig.2Mでは，異
る符号のらせん転位からのステップの進行速度が互いにずれているので，中心ステップでは2つのらせんが

















































Fig. 4. Growth spiral steps originating from (a)， (b) and (c) two d回locations and 
(d) at least four dislocations. り乙 まれるとして，そのプロ
セスを表面上の分子の挙動で考えると，ステップ上のある一点に付着した不純物分子は，その回りの局所的




























で放置する期間を 1日以内とし， shadowingの際にスリッ トを用いて蒸着源から直進する蒸発物以下のもの
はさえぎって，蒸着々のさいの幅射熱による表面温度の上昇を抑えた。















Fig. 6.Electron micrograph of growth stcps around the ccnter of a macrospiral 
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乙の論文の一部は，国際結晶成長学会議 (ICCG-5，Bostol1， 1977.7)にて行われる 2つの講演(Growthof 
LargeSingel Crystals of Stearic Acid from Solutionぷ:;rowthMechanism of Stearic Acid SingJe Crystals)に
含まれている乙とを付記する。
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SUMMARY 
The growth patterns on the as-grown surfaces of stearic acid single crystals obtained 
from benzene solution were observed by optical and electron microscope. 
Optically, many kinds of growth spiral steps were detected, providing the validity of 
the spiral growth theory in the case of this solution growth of stearic acid. The modula-
tion of growth steps were observed and explained by the effect of the impurities, which 
had been included in the solution. Further observations by an electron microscope of 
replica method have clarified that the growth spirals detected by an optical microscope 
are the macro spiral consisted of more than ten single steps and that there are many single 
spirals around the center of the macrospiral. 
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